






が19世紀，20世紀を通じて一定数のアフリカ系の人々を惹きつけてきた。Martin R. Delanyや 



















か月，1966年に脚本Stan Lee，作画 Jack Kirbyの二人のユダヤ系白人アーティストによって制
作されたMarvel ComicsのFantastic Four第52話に初登場する黒人スーパーヒーローである。そ
理想化されたアフリカ
― 映画 『ブラックパンサー』 に見るアフロフューチャリズムとステレオタイプ ―


















“Though the Wakanda tribe lives in the tradition of their forefathers, they possess modern, super-










































い点にある。アフリカ系アメリカ人のジャーナリスト Jelani Cobbは“[The fi lm is] about the 
implications of a version of Western domination that has been with us so long that it has become as 






て理想的な「想像のアフリカ」と言えよう。まさに“Africa as a dream of our [black American’s] 
wholeness, greatness and self-realization”（Wallace）なのである。また，ケニアの政治学者Peter 
Kagwanjaは次のように指摘する。 
  Black Panther exudes with the 21st century afro-optimism and imaginations of an African continent 
rising. It heralds “an historic opportunity to depict a black superhero” at a grave moment when 
African-Americans and African immigrants are facing vilifi cation and dehumanization across the 
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このような「理想のアフリカ」であるワカンダが描かれる本映画においては，コロニアリズ
ムが前景化され，反転した形で提示される。ワカンダの先の王T’Chakaの弟N’Jobuを父に，ア







 How do you think you ancestors got there? 
 You think they paid a fair price? 
 Or did they take it, like they took everything else? 




また，南アフリカを拠点とする白人武器密輸商人のUlysses Klaueは，“human embodiment of 
colonialism”（Marshall）として意図的に作られた登場人物である。彼のあからさまな人種主義は，











性のみで結成された精鋭部隊 Dora Milaje を率いる将軍Okoyeの会話がワカンダの公用語とみ
られるXhosa（コサ語）9で行われている場面に居合わせたロスは，ティチャラに“Does she 
speak English?”と尋ね，オコエから直接“When she wants to”（00:54:56）と切り返され，気まず
い思いをする。英語帝国主義的態度を揶揄したシーンと言えよう。ケニアのジャーナリスト
Larry Madowoは，植民地化を経験したが故のアフリカの言語状況とアイデンティティの問題
を次のように述べる。“We call ourselves Francophone Africa versus Anglophone Africa. We [Kenyans] 
categorize ourselves based on who our oppressor was. I always fi nd that a strange thing. Our identity is 
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するように，“neocolonial vision of Africa”が読み取れるのである。その際に，映画における以
下の設定が問題となる。ワカンダの高度な文明や科学技術は偶然宇宙から飛来した隕石に含有
されていたヴィブラニウムによるもので，ワカンダ人自身によって生み出されたものではない。








ガタラは上記の点に着目し，“The Afrofuturism of black America … has little to off er the people 
of Africa”と批判し，その問題点を次のように明確化する。
  “Black Panther” may be a rare feel-good movie for black folks in America, but it should not be 
mistaken for an attempt at liberating Africa from Europe. Quite the opposite. Its “redemptive 
counter-mythology” entrenches the tropes that have been used to dehumanize Africans for centuries. 
The Wakandans, for all their technological progress, still cleanly fi t into the Western molds, a dark 
people in a dark continent.
すなわち，『ブラックパンサー』の設定はアメリカ黒人がまさに長らく抑圧され搾取されてき
た背景にある人種主義や西洋中心主義から生じたアフリカ観を投影してしまっているのであ
る。同様に，Malawi出身の著名な歴史学者Paul Tiyambe Zelezaは， 『ブラックパンサー』にお
ける “the pervasive tropes of colonial discourse that frame the fi lm despite its eagerness to invoke a 
progressive Pan-African aesthetic”に非常に困惑したと述べる。ゼレザはワカンダが“‘tribal’ 
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nation-state”と設定された点について敢えてイタリック体を用いて強調し，“The term ‘tribe’ is 
the ‘N’ word of colonial denigration for African societies. There is nothing authentic or liberating about 
referring to African communities as ‘tribal,’ a term that evokes atavistic identities and primordial 
politics”と，強く批判する。ゼレザは，ワカンダを構成する5つの「部族」表象は，西洋中心主
義的ステレオタイプにかなったもので， ヨーロッパ人が「暗黒大陸」で「発見」した National 
Geographic的「原住民」のイメージの再生産でしかないと断じる。
アフリカ系アメリカ人ジャーナリストの Jessica Bennettは，1945年創刊で現在も発行中のア
フリカ系アメリカ文化専門月刊誌Ebonyにおいて“How ‘Black Panther’ Dissects Tension Between 
Africans & African-Americans”と題した記事で次のように指摘する。“Of course, Africans know a 
great deal about colonization and imperialism, but to have one’s entire culture, language and traditions 
strategically expropriated over the course of multiple centuries is a bitter pill Black Americans have been 







リカは“dangerously simplistic and homogenization of the continent [of Africa]”（Zeleza）としてし
か存在せず，現実のアフリカ大陸の民族や宗教も含めた文化の多様性は消し去られていると言







University の哲学者Christopher Lebronは，“‘Black Panther’ Is Not the Movie We Deserve”と題した
小論において，エリックの表象について“shocking devaluation of black American men”と指摘し，
次のように述べる。
  In 2018̶in a world home to both the Movement for Black Lives and a president who identifi es 
white supremacists as fi ne people̶we are given a movie about black empowerment where the only 
redeemed blacks are African nobles. They safeguard virtue and goodness against the threat not of 
















 The leaders have been assassinated. Communities fl ooded with drugs and weapons. 
 They are overly policed and incarcerated.
 All over the planet…our people suff er because they don’t have the tools to fi ght back. 






の一典型として描かれているのである。エリック＝キルモンガーは“It’s about two billion people 
all over the world that look like us. But their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate ’em 




のこの憤りは，正当なものでさえある。エリックの憤りの背景にはW. E. B. Du Boisがかつて
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いうことに焦点を当てる。“I know how colonizers think. We’re gonna use their strategy against ’em”
（1:30:19），“The sun will never set on the Wakandan empire”（1:30:46）といった発言から，従来の
コロニアリズムの内面化が伺え，ティチャラが主人公のこの映画ではエリックは気の毒でかわ
いそうな生い立ちのvillain（悪役）に成り下がるのである。結局エリックはティチャラとの一
騎打ちの末，命を落とすことになる。レブロンの指摘する通り，“His [Erik’s] black life did not 
matter even in a world of fl ying cars and miracle medicine”でしかなく，黒人男性同士（従兄弟同士）
が殺しあうことでしか決着がつけられないといった描写は，まさに“black community’s inability 







は自身のことを“Kid from Oakland, running around believing in fairy tales”（1:50:34）と表現する。
エリックの言う“fairy tale”とはまさに「理想化されたアフリカ」なのであった。しかし，それ
は空想あるいは幻想のアフリカ，「理想化されたワカンダ」に過ぎなかった。そしてエリック
は現実のワカンダに帰属意識を見出すこともできず，次の言葉“Just burry me in the ocean… 













に寄与していくことを宣言し，次のように述べる。“[T]he illusions of division threaten our very 
existence. We all know the truth. More connects us than separates us. But in time of crisis … the wise 




















̶nations never. We have grown up with this republic, and I see nothing in her character, or even in the character 





Christopher Priestは“With due respect to Mr. Coates, that [Ta-Nehisi Coates to write The Black Panther] really 
didn’t impress me. If you want to impress me, hire this brilliant young writer Coates to write Superman”と述べ，
人種やジェンダーに基づいて仕事を依頼することそのものに疑義を呈している（Howard 239）。 






（Lavender 12, 83）。よりSF的な文学作品であれば，例えばW. E. B. Du BoisのDark Water（1920）収載の
短編小説 “The Comet”，アフリカ系アメリカ人の最も著名なSF作家 Samuel R. Delany の作品群，Octavia 
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カにおける文化の多様性を平板化する可能性を含むものであろう。この点に関しては次節で論じる。 
10　ベネットは，本記事の注に次のような但し書きを挙げている。“While Africa is a continent full of 
differing traditions, languages, socio-economic classes, etc., for the purpose of comparison to the fictional 




“people that look like me”という表現を用いることがしばしば見受けられる。Ghana出身で著名な哲学者









くの名を持たせたのは，アフリカ系アメリカ人の呼称が “African”, “Slave”, “Negro”, “Black”, “African 
American”と，変化していった歴史を投影させているからだと述べている。
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